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The aim of this study was to clarify the current status of cardiac rehabilitation practice in preparation for the introduction of 
cardiac rehabilitation in the acute phase. Subjects were patients with heart failure who were admitted to the Center for 
Emergency and Critical Care（hereafter the Center）of University Hospital A from April 2₀₁₄ to August 2₀₁₆. The medical 
records of ₁₆₄ such patients were reviewed and patient characteristics, course of treatment, and implementation of cardiac 
rehabilitation were examined. The patients were then divided into 2 groups based on the median time to prescription of cardiac 
rehabilitation as cutoff, and the examined parameters were compared between the groups. Cardiac rehabilitation was prescribed 
for ₁23 of the ₁₆₄ patients（₇₅％）. Median time to prescription of cardiac rehabilitation was ₆ days. Length of hospital stay 
and stay in the Center were significantly longer when the time to prescription of cardiac rehabilitation was ≥ ₆ days compared 
with when it was ≥ ₆ days. When the time to prescription of cardiac rehabilitation was ︿ ₆ days, brain natriuretic peptide level 
was elevated and a higher proportion of patients were treated with pressor agents, continuous hemodiafiltration, and intra-aortic 
balloon pump devices. It is important to establish an interprofessional system and cardiac rehabilitation program that together 
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機 器 の 使 用 は， 複 数 の 該 当 が あ り NPPV が₇3名
（₄₄.₅％），気管内挿管，人工呼吸器は₄₄名（2₆.₈％）で











































　入院時の ADL 歩行自立 136（82.9）
 （移動能力） 歩行介助 28（17.1）
　退院時 ADL １） 変化なし 106（73.6）




































項目 平均値 ±SD 中央値 最小値－最大値
入院～心リハ処方期間 （日） 6.40（±4.09） 6.00 1-29
入院～理学療法士介入期間 （日） ｎ＝122 7.44（±4.23） 7.00 2-32
入院から安静拡大までの期間
　入院～端座位開始期間 （日） ｎ＝106 7.85（±6.03） 6.00 1-33
　入院～立位開始期間 （日） ｎ＝110 8.51（±7.27） 6.00 1-45
　入院～移乗動作開始期間 （日） ｎ＝100 8.80（±7.52） 6.00 1-45
　入院～歩行開始期間 （日） ｎ＝92 10.95（±7.47） 9.00 1-44
　入院～トイレ歩行開始期間 （日） ｎ＝66 10.55（±6.64） 9.00 1-34
　入院～100ｍ歩行開始期間 （日） ｎ＝63 13.94（±8.59） 12.00 3-44






























項目 中央値（最小－最大） 中央値（最小－最大） Ｚ値 Ｐ値
年齢 ₇2（2₆-₉₅） ₇₅（2₅-₉₆） -₀.3₉₇ ₀.₆₉₁
重症度 BNP pq ／ ml ₆₉₈（₄₀-₁₄,₅₁₀） ₆₉3（2₁-₇,₄₀2） -₀.2₀2 ₀.₈₄₀
EF ％ ₄₀（₁₀-₇2） 3₀（₁₀-₆₅） -₀.₁2₆ ₀.₉₀₀
CTR ％ ₆₀.₀（₅₀-₆₉.2） ₅₉.3（₄₉.₁-₇₅） -₁.3₉₁ ₀.₁₆₄
入院期間 （日） ₁₁（₁-₁₀₁） 23（₆-₉₀） -₆.₆3₈ ₀.₀₀₀
センター在院日数 （日） 3（₁-2₀） ₅（₁-₇3） -₅.₉3₀ ₀.₀₀₀
項目 ｎ（％） ｎ（％） χ２値 Ｐ値
性別 男性 2₇（₆₅.₉） ₇₇（₆2.₆） ₀.₁₄₀ ₀.₈₅2
女性 ₁₄（3₄.₁） ₄₆（3₇.₄）
聴覚障害 有 ₆（₁₄.₆） ₁₁（₈.₉） ₁.₀₇2 ₀.3₇₄
視覚障害 有 ₇（₁₇.₁） ₇（₅.₇） ₅.₁₀2 ₀.₀₄₆
認知障害 有 ₄（₉.₈） ₁₀（₈.₁） ₀.₁₀₄ ₀.₇₅₁
転帰 退院 2₅（₆₁.₀） ₇₉（₆₄.2） ₁₀.22₇ ₀.₀₀₆
転院 ₅（₁2.2） 33（2₆.₉）
死亡退院 ₁₁（2₆.₈） ₁₁（₈.₉）
退院時 ADL １） 変化なし 2₆（₈₁.3） ₈₀（₇₁.₄） 2.₆₆₅ ₀.2₆₄
低下あり ₅（₁₅.₆） 3₁（2₇.₇）
改善 ₁（3.₁） ₁（₀.₉）
昇圧剤使用 ₁2（2₉.3） ₅₆（₄₅.₅） 3.3₅₀ ₀.₀₆₇
鎮痛剤使用 ₅（₁2.2） ₄₇（3₈.2） ₉.₆₁2 ₀.₀₀2
機器使用 気管内挿管 ₇（₁₇.₁） 3₇（3₀.₁） 2.₆₅₁ ₀.₁₀₄
人工呼吸器 ₇（₁₇.₁） 3₇（3₀.₁） 2.₆₅₁ ₀.₁₀₄
NPPV ₈（₁₉.₅） ₆₅（₅2.₈） ₁3.₈33 ₀.₀₀₀
CHDF ₄（₉.₈） ₁₉（₁₅.₄） ₀.₈2₆ ₀.3₆3
IABP 3（₇.3） ₁₄（₁₁.₄） ₀.₅₄₇ ₀.₄₆₀


























項目 中央値（最小－最大） 中央値（最小－最大） Ｚ値 Ｐ値
年齢 ₇₆（3₆-₉₆） ₇3（2₅-₉₅） -₁.₆₈3 ₀.₀₉2
重症度 BNP pq ／ ml ₅₇₁（₁₀₁-₇,₄₀2） ₉3₀（2₁-₄,₉₁₉） -2.₅₁₄ ₀.₀₁2
EF ％ 3₀（₁₀-₆₅） 3₀（₁₀-₆₄） -₀.₄₁₅ ₀.₆₇₈
CTR ％ ₆₁.₅（₅₈-₇₅） ₅₈.₉（₄₉.₁-₇3） ₁.₅₉₅ ₀.₁₁₁
入院期間（日） 2₀（₆-₇₆） 2₈（₈-₉₀） -2.₈₄2 ₀.₀₀₄
センター在院日数（日） ₅（2-₇3） ₇.₅（₁-3₇） -2.₈₆₇ ₀.₀₀₄
入院～理学療法士介入期間 ₅（2-₁3） ₉（₆-32） -₈.₆₆₅ ₀.₀₀₀
入院から安静拡大までの期間
　入院～端座位開始期間１） ｎ＝₅₀／ｎ＝₅₆ ₅（₁-2₆） ₉（₁-33） -2.₉₈₆ ₀.₀₀3
　入院～立位開始期間２） ｎ＝₅₅／ｎ＝₅₅ ₅（₁-2₄） ₉（₁-₄₅） -2.₆2₈ ₀.₀₀₉
　入院～移乗動作開始期間３） ｎ＝₄₆／ｎ＝₅₄ ₅（₁-2₄） ₉（₁-₄₅） -2.₆₉₄ ₀.₀₀₇
　入院～歩行開始期間４） ｎ＝₅₁／ｎ＝₄₁ ₇（₁-2₁） ₁₁（₁-32） -2.3₇₈ ₀.₀₁₇
　入院～トイレ歩行開始期間５） ｎ＝3₆／ｎ＝3₀ ₇（₁-2₁） ₁₁.₅（₁-3₄） -₁.₈33 ₀.₀₆₇
　入院～₁₀₀ｍ歩行期間６） ｎ＝3₄／ｎ＝2₉ ₁₁（3-₄₄） ₁3（₆-3₆） -₁.₆₁₁ ₀.₁₀₇
　入院～2₀₀ｍ歩行期間７） ｎ＝2₆／ｎ＝2₅ ₉.₅（₄-3₄） ₁₆（₆-₄₁） -3.₀2₁ ₀.₀₀3
項目 ｎ（％） ｎ（％） χ２値 Ｐ値
性別 男性 3₁（₅₀.₈） ₄₆（₇₄.2） ₇.₁₇₅ ₀.₀₀₉
女性 3₀（₄₉.2） ₁₆（2₅.₈）
退院時 ADL ８） 変化なし ₄3（₅₁.2） ₁3（₄₆.₄） ₀.₆₆3 ₀.₈2₈
低下あり ₄₁（₄₈.₈） ₁₅（₅3.₆）
昇圧剤使用 ₁₇（2₇.₉） 3₉（₆2.₉） ₁₅.2₁₈ ₀.₀₀₀
鎮痛剤使用 2₀（32.₈） 2₇（₄3.₅） ₁.₅₀₈ ₀.2₆₇
機器使用 気管内挿管 ₁₅（2₄.₆） 22（3₅.₅） ₁.₇3₅ ₀.23₉
人工呼吸器 ₁₅（2₄.₆） 22（3₅.₅） ₁.₇3₅ ₀.23₉
NPPV 32（₅2.₅） 33（₅3.2） ₀.₀₀₇ ₁.₀₀₀
CHDF ₅（₈.2） ₁₄（22.₆） ₄.₈₇₁ ₀.₀₄₄
IABP 3（₄.₉） ₁₁（₁₇.₇） ₅.₀₁3 ₀.₀₄₄













患者の BNP は平均₁₁3₁.₅pg／ml，EF は平均3₅.2％であっ
た．日本の急性心不全疫学研究による患者背景（患者登
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